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 Pattern multiplicity of interaction in e-learning can be intelligently examined 
to diagnose students’ learning style. This is important since a student’s behaviour 
while learning online is among the significant parameters for adaptation in e-
learning system.  Currently, Felder Silverman (FS) is a common learning style 
model that is frequently used by many researchers.  There are four learning style 
dimensions in FS model and most researches need to develop four classifiers to map 
the characteristics into the dimensions.  Such approach is quite tedious in terms of 
data pre-processing and it also time consuming when it comes to classification. 
Therefore, this study improves the previous work by mapping the students’ 
characteristics into Integrated Felder Silverman (IFS) learning style, by combining 
the four learning dimensions in FS model into sixteen learning styles.  The most 
crucial problem for IFS model is the difficulties in identifying the significant pattern 
for the classifier that has high dimension and large number of classes.  In this study, 
fifteen features have been identified as the granule learning features for learning 
style recognition based on the analysis resulting from questionnaire and log data.  
The granularity of the learning features is efficiently implemented using Rough Set 
Boolean Reasoning and Genetic Algorithm.  However,   Rough Set generates huge 
rules that are redundant and irrelevant.  Hence, these rules need to be incrementally 
pruned to extract the most significant one. The rules are pruned by evaluating the 
rules support, the rules length and the rules coverage.  The experiment shows that 
with only 12 per cents rules left, the classification accuracy is still significant and the 
rule coverage is also high.  Comparative analysis of the performance between IFS 
classifier and the conventional four classifiers shows that the proposed IFS gives 











Kepelbagaian corak interaksi pelajar dalam e-pembelajaran boleh diperiksa 
secara pintar bagi meramal gaya pembelajaran mereka. Ini adalah penting kerana 
kelakuan pelajar semasa belajar secara atas talian adalah antara parameter penting 
untuk diadaptasikan dalam sesuatu sistem e-pembelajaran. Pada masa ini, Felder 
Silverman (FS) adalah model gaya pembelajaran yang biasa digunakan oleh ramai 
penyelidik. Terdapat empat dimensi gaya pembelajaran dalam model FS dan 
kebanyakan penyelidik perlu membangunkan empat pengelas untuk memetakan ciri-
ciri pelajar kepada dimensi FS tersebut. Pendekatan ini agak merumitkan dari segi 
pra-pemprosesan dan ianya mengambil masa yang lebih panjang semasa pengelasan. 
Oleh itu, kajian ini dapat menambah baik penyelidikan terdahulu dengan memetakan 
ciri-ciri pelajar kepada gaya pembelajaran Felder Silverman yang Bersepadu (IFS) 
menerusi gabungan pembelajaran empat dimensi dalam model FS menjadi 16 gaya 
pembelajaran. Masalah utama bagi model IFS adalah kesukaran dalam mengenal 
pasti corak penting bagi pengelas yang mempunyai banyak dimensi dan bilangan 
kelas yang besar. Lima belas ciri pelajar telah dikenal pasti sebagai butiran 
pembelajaran melalui penganalisaan soal selidik dan data log.   Butiran ciri-ciri 
pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan Set Taakulan Boolean kasar dan 
Algoritma Genetik, serta merupakan satu gabungan yang cekap. Walau 
bagaimanapun, Set kasar menjana peraturan yang berulang dan tidak relevan. Oleh 
itu, peraturan-peraturan ini perlu dicantas secara berperingkat untuk mengekstrak 
peraturan yang terpenting. Cantasan peraturan dilakukan dengan menilai sokongan 
peraturan, panjang peraturan dan liputan peraturan.  Ujikaji menunjukkan dengan 
hanya 12 peratus peraturan yang tinggal, ketepatan pengelasan masih baik dan 
liputan peraturan juga tinggi. Analisis perbandingan prestasi antara pengelas IFS dan 
empat pengelas konvensional  menunjukkan bahawa prestasi IFS adalah lebih tinggi 
dalam ketepatan pengelasan dan liputan peraturan bagi mengenal pasti gaya 
pembelajaran pelajar.  
